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   We present three cases of benign prostatic hypertrophy associated with chronic renal failure for 
three years from 1982 to 1984. Endogenous 24-hour creatinine clearance (Ccr) on admission ranged 
from 8.7 to 29.4 ml/min. Temporary hemodialysis treatment was required in one patient at the be-
ginning of hospitalization. Indwelling intraurethral catheterization for 3 months or more improved 
the renal function in one patient, but brought troublesome complications of gross hematuria, intrac-
table urethral pain or recurrent pyelonephritis in the other patients. These complications might 
arise from strong uninhibited detrusor contractions triggered or accelerated by stimuli and/or uri-
nary tract infection induced by urethra-indwelt catheters. Intermittent self catheterization reduced 
these complications in one patient. In two patients, Ccr increased beyond 30 ml/min as a desira-
ble standard level for safe operations. Suprapubic prostatectomy was successfully performed in all 
the patients. However, severe gastric ulcer or fatal duodenal ulcer occurred in two patients. Hy-
poproteinemia nd/or urinary tract infection was thought to be highly related to ulceration. In con-
clusion, we would like to emphasize that a Ccr of more than 30 ml/min is needed for safe opera-
tions concerning renal function in patients with benign prostatic hypertrophy associated with chron-
ic renal failure.
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症 例 1 2 3
BUN(mg!d1)
血 清 ク レアチ ニ ソ(mgldl)
PSP(%)(15分)
(120分)
24時間 内因 性 ク レア チ ニ ン
ク リア ラ ンス(ml/分)
































































平野 ・ほか:前立腺肥大症 ・腎不全 1107
Table2.入院時検査成績(腎 機能以外)











血 液学 所 見
血 色 素(g/dl)
赤 血球(×104/mm3)











血 清総 蛋 白(g/dl)
A/G比



















































































































の上 昇 は 軽 度,一 過 性 で(Fig.1),術後5日 目尿道
カ テ ー テ ル を 抜 去 し,術 後13日目膀 胱痕 管 を 抜 去 し
た.尿 流 量 測 定 では 最 大 流量20.7ml/secで,残尿 は
20mlと 良 好 で 術 後24日 目 に 退 院 した.術 後3ヵ 月
で はCrは1.2mg/dl前 後 に 安定 した.
1108 泌尿紀要32巻8号1986年
Table3。手 術 所 見
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少 な く と も 週1回BUN,Cr,Ccrを 測定 し,
DIP,レ ノ グ ラ ム及 び 腎 シ ンチ グ ラ フ ィ ーを 定期 的に
施 行 した.症 例1で は 尿 道 カテ ー テ ル留 置 に よ る 血











し,DIPで の水腎症,水 尿管症 も軽度であった.症
例3で は入院時にはアミノ配糖体系抗生剤による急性
尿細管壊死が関与していたと思われ,血液透析により
BUN,Crは比較的短期間 に下降 し た.間 歓的自己
導尿に切 りかえた後は約6ヵ 月間にわたりCr,Ccr












































































BUNが 症例1,3で 術後7～14日に上昇 してい る





























いる.著者はCcr30ml/min以下 よ りCrの 上昇
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